















































































































































































Most important is a focus on romance and a clear sense of romantic
conflict between the hero and the heroine. There must be realistic
obstacles that keep them apart, and overcoming these obstacles is




アメリカには会員数が一万人を超える組織 Romance Writers of America
というものがある。1981年に発足したこの組織では以下に示すような定
義をロマンス小説に与えている3。
A Central Love Story: The main plot centers around two
individuals falling in love and struggling to make the relationship
work. A writer can include as many subplots as he/she wants as
long as the love story is the main focus of the novel.
An Emotionally-Satisfying and Optimistic Ending: In a romance,
the lovers who risk and struggle for each other and their












































に 表 現 さ れ て い る の か を Harlequin社 の 小 説 と 比 較 し て い る 。
Shibamoto-Smithがtrue love の概念として参照したのはKövecses（1988）
による分析である。Kövecses（1988）は英語話者が使用している愛にか









































Book of the Year 2009 恋愛小説ランキングで18位。
６ 『2006年版この恋愛小説がすごい』で1位になった作品。
７ 2004年に『インストール』で芥川賞を受賞した綿矢りさによる作品。『ダ・ヴィンチ』






































































































































































































Adjacent positioning of component utterances
Different speakers producing each utterance
Relative ordering of parts (i.e., first pair parts precede second pair
parts) 
Discriminative relations (i.e., the pair type of which a first pair
part is a member is relevant to the selection among second pair












（12）B：U:hm(.) whats the price now eh with V. A. T. do you know eh
（えーと、いまヴァットはいくら） 《Q1》
A：Er Ill just work that out for you=
（計算してみますから） 《HOLD》《保留》
B：thanks（ありがとう） 《ACCEPT》《受諾》













『勝手にふるえてろ』では (11) の③のあとに (14) に示すような答え
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